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On the Effects of the Exhaust Pipe System with Cyclone Cleaner 
in a Crankcase-Compressed Two-Stroke Cycle Engine 
Norihiro Sawa 
Abstract 
1t is generally known that the engine performance or the breathing capacity is largely governed 
by the blow-down wave in the exhaust pipe system and the present author has already reported the 
ef巴ctsof blow-down in the exhaust system with plain， stepped， conical and branch pipe in a crankca-
se-compressed two-stroke cycle engine 
Successively， in order to examine systematically the influence of the exhaust pipe system with 
a cyclone cleaner on the delivery ratio and obtain the design data on such a pipe system， he has 
determined the optimum condition of exhaust blow-down effect on the impedance theory. On the 
other hand， he has experimentally measured the amount of breathing air changing the various factors 
in the exhaust pipe system with a cyclone cleaner. Consequently， itis ascertained that the theoretical 
results correspond fairly well with those of the experiment， that is， the maximum increase of delivery 
ratio is due to th巴 blowdowneffect in the same way as in the plain pipe and such blow-down effect 
is governed by the following expression 
Zト二三里-L火ae ν 
where L~ is equivalent length calculated on the impedance theory. 










































シリンダ径×行程 52同X58mm ポートタイミング 給気孔 60S(T.D.C.) 
行程体積 123.2 cc 掃気孔 62.60 (B.D.C.) 
クランク室体積 370.4 cc (at B.D.C.) 排気孔 73.0 (B.D.C.) 






















n ふ~I ふ~Iム7 | ニょ | 也β子l ふ;:1ふl~1 ムl~1 ム;-1同m sL lm 
C1 11/4 1.6 3.3 5.28 10.06 6.5 1.7 13.6 13.7 1ぺ川 592 7 8 4.3: 8.521 21 C2 " 2.3 2.6 5.98 " " " 13.4 " ， 1 " I 585 " " " I 7.521 18.5 
C3 " 2.3 4.5 10.35 " " " " " " " " 7.4 " " 4.34 10.7 
C. 11/4 2.3 4.5 " 10.06 9 2.3117.8 17.3 12/4 13.56 10 7 " " 
C5 " " " " " " " " " 11/4 10.06 " I " " " " " 
C6 " " " " " " " " " 1 5.97 " " " " " " 
C7 11/4 2.3 4.5 " 10.06 10.4 2.6 19.9 20.2 11/4 10.06 ! 2238 8 11 8 " " 
C. 1 1.6 3.3 5.28 5.97 6.7 1.7 13.5 13.7 11/4 10.06 625 7.3 8.2 5.218.52 21 
CB 12/4 2.5 5.1 12.75 13.59 110.41 2.6119.9120.11 2 22.64 2238 8 11 8 3.53 8.7 












クロンの主要寸法は B=Dj4，H=Dj2， J=Dj4， L=2D 





みを変えたのがサイクロン C" C2， C3で，流出口面積
(尾管断面積)を変えたのがサイクロン C.，C引 C6，サイ
クロン容積のみが違うのが C"C5， C，であり，サイク 図 3 サイクロン断面図








給気量(読取顕微鏡)，排気ガス温度(アJレメ Jレ・クロメ Jレ熱電対)および機関トルク (UK型電
気動力計)を測定する。 これらの測定をサイクロン型排気管系寸度を広範囲に変えて，機関回




度 (ae)および等価管長 (L:)が挙げられ，サイクロン型排気管系す度の影響は等価管長 (L;)に
ついて考慮すればよいことがわかる。 そこで，サイクロン型排気管系として図-4のようにク
(306) 









X:体積変位， l:管長，f:断面積，{3=a2wk， k= 




























1 l'υ8C 1 rl・"8C /・υ8C -， 
九=否三瓦donV(θ).dtJ=再三両ζI~。に(tJ).dtJ十)長 Vk(θ).dtJI 
EO -u'-' - ..... L_苧 EO ・080 ・J
'f7' ， I時c一時o¥ 'h' 
= V cI¥ {j長三瓦-;FVk (4 ) 
ここに，に:シリンダ容積，Vk: クランク室容積，tJEO， tJeo， {1~c: 排気孔開，有効な掃
気孔開および間前のクランク角である。 次に，サイクロン入口のインピ戸ダンス 1~2 は (2) 式
と同様に(但し 1~，=le2) 
。1e2+({3!.刀)・臼n(.dι/L;) ム {3 1，d十({3グD・(.dle/L;)国 f~ ・でヨ戸瓦n (.dle/存汗政~-;f~ . -Ie2・(.dle/L;可R初ゴ (5 ) 
サイクロンを拡張室と同じように容積部 (V)と仮定すると，その入力インピーダンス 1v
は (3)式と同様に次式で与えられる。
1v=ρ・a2/V= {3・L;/V ( 6) 




lt1=ー (s/ft)・tan(Z.jL;) (7) 
となる。しかるに，体積流の連続条件から次の関係が成り立つ
1/ι= 1/1v+1/1t1 (8) 
よって， (2)~(7) 式から等価管長 (L;) の算出式として次の関係が得られる。
V r1ー(1弘/feL;)・tan(ι/L;) .:1ん fe1I 
立 cot(Zt/L;)一一一一=l ・ー ァー+J+~ !I f~L: -¥. tan(ι/L:l+ Vm/feL; L:' f; J / 
r 1ー (VmlfeL:l・tan(んIL;)fe .:1ι1 {一 一一v} (9 ) 
.¥ ta叫ん/L:l+Vm/feロ f;々J
なお， dL=与Oと近似できる場合には (fe二争点)
ご左cot(Z';L:lー -E-- ta叫ん/勾)十Vm/(feL:)、 (10) fe Le* ア JrT *¥ー 17 I 
となる。上式はサイクロン型排気管系寸度，すなわち尾管面積 (j;)， 尾管長 (lt)，排気管面積
(!e)， 排気管'長(ん)，サイクロンの入口面積(五)，入口部の長さ (.:1Ze)，サイクロン容積 (V)など






4.5x2.3 cm宇10.35cm2)のほかにサイクロン C1(A=3.3 x 1.6 cm干5.28cm2) および流入口高
さを変えたサイクロン C2(A=2.6x2.3 cmキ5.98cm2)を用いて実験を行なった。 その実験結
果の代表例を図-5に示す。 図において，流入口の寸度が違うが，その面積がほぼ等しいサイ








サイクロン流入口面積 (β)および尾管断面積(五)を一定とし， サイクロン容積 (V)を585
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